




Quality of Conc即 tein Fukui District 
Hideo KA W AKAMI 
This paper is presented to report on an investigation carried out recent1y in order 
to find the quality of concrete used for bui1dings in Fukui district. It covered 186 cases 
containing field-mixed concrete and ready-mixed concrete. 127 cases were examined 
by compression test of 381 standard specimens， while 59. cases were investigated by 
Schmidt hammer tests at 916 parts. In every case the mean value and the standard 
deviation of concrete strengths were calculated. The strength and the uniformity of 
concretes were judged using these values assuming that the strength of concretes 
follows Gaussian distribution. 
The main facts revealed by this work are as follows : 
1. The uniformity of concrete qua1ity in each case was rather satisfactory. 
2. Strengths of concretes were not always high enough to satisfy the designed value. 
At least about 50% of all cases were considered to be lying under the needed stre-
ngth. 
It is pointed that the cause of the low strength of the concrete can be sought in the 
neglect of the cement strength adjustment against those expected lower temperatures 
at the mixing design and in the fai1ure of attaining the good workability of concrete. 
The latter fai1ure， in case of ready-mixed concrete， wi1l so frequent1y be liable to 
bring about the addition of too much water just before the placing. And this would 
originate from unreasonable low price compelled by an excessive price competition. 
A better concrete should be acquired by the appropriate mixing design provided 
that a reasonable price is well maintained. 































会社|工場数|能 力 i 位 置
28切 2基全自動式 |福井 九頭龍川南岸
A 3 21 1 (建設中)敦賀
18 鯖江 日野川南岸
B 1 18 2 /1.1..=;011._'-."> 福井 九頭龍川北岸
| 56 2 全自動式(建設中)福井 九頭龍川北岸
c I 1 I ~~ ~ ;.<.，，"，r'<=tbd;._".福井 西南部
| 14 強制混練式 |福井
D '1' ~~ ~福井 九頭龍川北岸I 1. I 21 1 (予定














































云-k・Se 孟 Fo ・……...・判
。)式を満足すればそのロットは予定したようなコンクリ{ト強度を持つものと判定する。ここに
k=(Tpo ・Ts+Tpl+Tpl・T2)/(Tα+Ts) ・………・・(2)
1， I K2 V Tα+Ts ¥2 n=-{l+一一){一一一一一一 …..tf・H ・(3)¥ -. 2八 Tpa-Tpl J 
正=.l:x/n，Foは下限規格値，所要強度。
Seは不偏分散平方根で 8e=、/一旦-:;-820 Tpo， Tph T2， TsはPO，Phα，ιに対する正規'V n-1 







n82/σEが自由度 (n-1)の X2分布をすることから施工者側の危険αを定めて自由度 (n-1)のX2
分布の値を求めて得られる。すなわち
Bα=vX2 (叫ー 11(α)/n 
-・・・・ (5)
α= Pr {X2二三 X()2}
3ケの標準試験体の結果に対してはこれらの式に n=3とおいて (4)式の
施工級別判定式は(実用上から α当0.04として)(自1.5(fとs ………(耐








検査ロット毎に別のものとなる O 性)式については(5)式より各試料数nに出じて Bαを求め施工扱別




















i JASS5による施工級附 I J A S S 5~:::' J: Q所要強度判定
による合格率 ! による合格率
レディミグストコンクリート 95.0% 
9 O. 0 % 

























(2)I (3) (4) 1 -(5)--1"(; I (7) ¥ (8) 
守勢守|測定簡所|李鵬|変動制雄一If)望塑型壬
ート体積の平均倍 1&・"，>Sを|王ー 0.625Sel同 左
川 n 函 I (%) I襲52る件|存満足す長|側
IA 社 51 101 1，剖31 1531 29.91 16.1 70 1 6/ 60 
lB社 l4il 叫 1211 叫 1000|。T/ イク /C 社 4/ 14/ 1，2∞ 2431 25.6 15.51 78.51 21 14.3 
こリ ID 社 31 51 42o! 781 29.61 19.1 60 I 01 0 
与ト /E 社 l 21 31 1回1 23l 191l 16.1l 1∞l q o 
|日|割 同士 lJ|与ラン号 1~ 111 叫 27.7[ 16.4[ 81.82¥ 18.2 
2f iその他 5; 刊 598) 1341 32. 2) 18. 4! 913) 27.2 
7;|小 計[一一可三i「1mi 叫 3叫 E4「 i- 5i-
総計 241 判 M4i 吋 81.31 131 22.0 



















主-"O.625Se~Fo を満足するものを合格としてその件数と百分率を求めると第 4表 8欄のようにな
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めになり切角の調合設計も台なしとなる O 第 2表の試験体の結果では植体強度の推定合格率(メー
カー棋のは約50%を示しているのに対して，第4衰の結果(施工者側〉によるときは合格率23%を
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